




Is a research area to intersect the employment law and consumer law, etc. about the 
way of protection of the whistleblowers. Big especially the role of the labor law is based 
on a labor contract theory, companies maintain order, it was discussed about what should 
be considered how the Whistleblowers in the context of the confidentiality obligations. In 















The Role and Limits of the Law  





































































（4） See, Richard T. De George, “Whistle Blowing,” in Business Ethics ― A Philosophical Reader, ed. by Tomas 


































































































































































































費者政策における位置づけ （特集 システムリスクと内部統制）  （第31回法とコンピュータ学会研究










































































































































































































































































（*1.2）株式会社東芝 第三者委員会 調査報告書 要














































なお、同助成費を活用し、短期間ではあるがオーストラリア国立大学法学部（The Australian National 
University, College of Law）にて研究する機会を得た。ここに謝辞を述べたい。
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（*2.7）NHTSA News 2015.11.3「NHTSA imposes 




































表版） 2015.6.19 P1「第1   1.調査に至る経
緯」、P8-9「第2   1.問題行為」
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可能性のある期間　　 不正の疑いのある期間　　 不正が潜在した期間　　 不正が明らかにされたが対応が遅れた期間
83
公益のために通報を行った労働者に対する法の役割と限界［日野勝吾］
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可能性のある期間　　 不正の疑いのある期間　　 不正が潜在した期間　　 不正が明らかにされたが対応が遅れた期間 ※大塚喜久雄氏（日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会（NACS）東日本支部コンプライアンス経営研究会代表）作成。

